






The Eﬀ ect of Shadowing and Repeating on the Speaking Ability of 
Chinese Pre-intermediate Learners of Japanese
─　Working memory capacity as an individual diﬀ erence factor　─
Xiaowei Wang
Abstract: This research aimed to investigate the effect of shadowing and repeating on the 
speaking ability of pre-intermediate learners of Japanese and the cognitive mechanisms 
involved. A self-referenced utterance task which might encourage improvement of speaking 
ability was incorporated into the training. To measure the improvement of the 3-week training, 
pre-test and post-test were conducted. In addition, to investigate the cognitive mechanism, we 
examined how the transformation in speaking performance (ﬂ uency, accuracy and complexity) 
diﬀ ered according to working memory capacity. Results indicate: (a) the ﬂ uency and complexity 
of speaking increased in the post-test than pre-test for both shadowing and repeating, (b) the 
speaking fluency increment was larger for learners with larger working memory capacity 
compared with those with smaller. The results indicated that both shadowing and repeating, 
when combined with self-referenced utterance task, impacted on the speaking ability, and 
ﬂ uency relies more on working memory capacity than complexity and accuracy.
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（F(1,40)= 37.75, p< .001, η2= .10）が有意であった。
これは訓練の方法にかかわらず，事後の方が事前より
聴解の成績が有意に高いことを示す。訓練法の主効果
（F(1,40)= 0.33, p= .568, η2< .01）及び訓練法×時期の










（F(1,40)= 81.72, p< .001, η2= .33）が有意であった。
これは訓練の方法にかかわらず，事後の方が事前より
スピーキングの流暢さが有意に高いことを示す。訓
練法の主効果（F(1,40)= 0.01, p= .907, η2< .01）及び










（F(1,40)= 7.89, p= .008, η2= .06）が有意であった。こ
れは訓練の方法にかかわらず，事後の方が事前よりリ
スピーキングの正確さが有意に低いことを示す。訓練
法の主効果（F(1,40)= 0.84, p= .364, η2= .01）及び訓











果（F(1,40)= 37.75, p< .001, η2= .31）が有意であった。
これは訓練の方法にかかわらず，事後の方が事前より
スピーキングの複雑さが有意に高いことを示す。訓
練法の主効果（F(1,40)= 2.33, p= .135, η2= .02）及び











LST 得点（満点５点）について t 検定を行った結果，
シャドーイング群（t(20)= 1.68, p= .108, r= .35）とリ

































































































有意ではなかった（F(1,38)= 0.77, p= .385, η2= .02）。
WM 容量の主効果は有意ではなかった（F(1,38)= 0.01, 
p= .931, η2< .01）。訓練法× WM 容量の交互作用が
有意傾向であった（F(1,38)= 2.99, p= .092, η2= .07）。
試みに単純主効果の検定を行った結果，WM 容量小
群において，シャドーイング群がリピーティング群











0.91, p= .347, η2= .02），及び訓練法× WM 容量の交







（F(1,38)< 0.001, p= .999, η2< .01），WM 容量の主効果
（F(1,38)= 0.03, p= .861, η2< .01），及び訓練法× WM







（F(1,38)= 0.59, p= .445, η2= .02），WM 容量の主効果
（F(1,38)= 0.06, p= .814, η2< .01），及び訓練法× WM
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